















　Despite its successful entry into China’s market, Panasonic is at a difficult point with little 
increase in its market share. Although Panasonic enjoys an incredible reputation, its consumers 
consist mainly of high earners.
　In this research paper focusing on Panasonic’s electric cooker production, I contend that in 
China, where rice is the staple of its citizens, there exists huge demand for muti-functioned 
electric cookers of high quality, and therefore Panasonic still enjoys the prospect of a further 
jump in its market share. Nevertheless, what impedes the development of Panasonic in China’s 
market is the fact that its consumers are chiefly citizens of the upper class.
　Based upon these facts, I make reference to the number of consumers belonging to the 
middle class between 2010 and 2030 in China, which means that in the coming 20 years, there 
will be approximately 440 million citizens who will join the middle class. 
　Therefore, according to my perspective, if Panasonic is to enjoy a bigger share of the 
market, then it is crucial for it to make adjustments to its market strategy, that is to say, the 
manufacturing, selling, and promotion of its products should not be focused on the upper class. 
Rather, Panasonic should make more strides to be oriented towards a wider consumer base, 
namely, the middle class.
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2010年 2015年 2020年 2025年 2030年
中国  6.4   7.2   7.5   7.4   7.0
インド  5.5  6.7  7.8  8.8  9.6
インドネシア  1.2  1.5  1.7  1.7  1.8
その他  3.5  4.1  4.6  4.9  5.3
合計 16.6 19.5 21.5 22.8 23.6









2 経済産業省『通商白書』（2011），p. 153. 
 富裕層は世帯年間可処分所得35,000ドル以上、上位中間層は15,000ドル以上35,000ドル未満、下位中間
層は5,000ドル以上15,000ドル未満、低所得層は5,000ドル未満。世帯可処分所得別の家計人口。各所得
層の家計比率 × 人口で算出。2015年、2020年は Euromonitor 推計。
（57）







　次に、IMF データによれば、中国の購買力平価 GDP は2016年には米国を逆転しトップ
に、インドは2012年には日本を抜いて3位になると見込まれる。
表Ⅰ－2　上位3ヵ国の購買力平価GDPの推移
1995年 2001年 2010年 2016年
国 金額 国 金額 国 金額 国 金額
1位 米国 7415 米国 10286 米国 14658 中国 18976
2位 日本 2818 中国 3338 中国 10086 米国 18808
3位 中国 1834 日本 3292 日本 4310 インド 7106
出所：IMF World Economic Outlook April 2011データベースより筆者作成。




































































































日本企業 中国企業 米国企業 韓国企業 台湾企業 欧州企業 その他
家電製品 39％ 40％ 5％ 4％ ― ― 12％
携帯電話 － 10％ 24％ 20％ 3％ 37％ ６％
PC ９％ 43％ 35％ ― 3％ ― 10％
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2010年 2015年 2020年 2025年 2030年
中国 5.2 5 4.8 4.2 3.8
インド 4.5 4.8 4.9 5.2 6
インドネシア 1.6 1.3 1.3 1.2 1.1















2010年 2015年 2020年 2025年 2030年
中国 1.2 2.2 2.8 3.2 3.4
インド 0.5 1.2 1.9 2.6 3.1
インドネシア 0.1 0.4 0.5 0.6 0.6











































































































単位：億円 売上高 営業利益 利益率
AVC ネットワークス 10789 216 2.0％
アプライアンス 11971 703 5.9％
システムコミュニケーションズ 5098 －140 －2.8％
エコソリューションズ 11401 427 3.7％
オートモーティブシステムズ 5717 119 2.1％
デバイス 10302 179 1.7％
エナジー 4348 64 1.5％



























































































































































































































































































































９ 「The Next 4 Billion」（IFC）においては1人あたり年間所得が3,000ドル以下の世代を BOP 層として
定義している。
（81）







































































































































10 RIETI  BLL セミナー NO. 525 2008/7/17「日本経済の再活性化に向けて『急げ、国際見本市大国へ！』」
議事録より引用
（85）
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